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PUSH TO MAKE EUROPEAN INDUSTRY






i  On the initiative  of Vice-President DAVIGNON, the Commission finaL'ised
the ESPRIT programme (European Strategic Programme for Research and
DeveLopment in Information TechnoLogy), to see to it  that the European
Information  TechnoLogy industry takes its normaL share of the worLd market'
thus saving and creat'ing m'iLLions of jobs in the Commun'ity.
The fundamentaL aim of the programme, set up after Large consuLtations with
industry,  smaLL and medium sized companies, un'iversities and Member States
administrations, is to mount a "technoLogicaL push" across the Community
to achieve parity with if  not superiority over American and Japanese com-
tetitors, within the next 10 Yeans.
A f irst 5 year phase, start'ing i n 1984 shouLd, 'in the Commissionrs view,
be alLocated a gLobaL financiaL suppont of 1.5 biLLion ECUS, financed on
a 50'l -  50/, basis by the Community budget on the one hand and industny
on the other. This"catching up" stnategy must stop the decLin'ing process
the European IT sector is faced with-
If  things remained unchanged, the situation couLd dramaticaLLy  wonsen :
in 1975, the Community stiLL had a trade surplus in IT products.  By 1981
the tr^ade def .icit had reached 5 bi tLion $ and the 10 bi LLion $ mark was
passed in 1982.
The broad research programme of ESPRIT must establish a nelr technoLogicaL
basis for the next generation of products and systems in the IT sector.
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COMMISSIONE  DELLE COMUNTA EUROPEE  - COMMISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN?
The reaLity: industriaI dependency threat for Europe
Eight out of ten personat computers so[d in Europe are imported from
the USA; nine out of ten videotape recorders so[d in Europe come from
Japan.
European-based integrated circuit mnufacturers suppLy 3O% of their
own home market and represent 132 of worLd production, hal.f of vhich
is manufactured in the USA by subsidiaries of European companies.
Large mainframe  computer manufacturers in Europe have, hrithout exception,
entered agreements with overseas companies in order to benefit from
their technotogicat  advance.
In the fieLd of electronic data processing, office and factory automation,
process controI and te[ecommunications  (these are the sectors broadty
encompassed  by the term "Information Technotogy"),  compared to the
Limited number of "niches" in which Europe is performing fairLy weIt,
the List of the areas in which Europe is struggLing to catch up is
tengthy.
Since the post b,ar reconstruction period  in
the industriat appLication of many high technotogies and g!g[!1
eIectronics.
Because of the increasing direct or indirect influence of eLectronics
in practicatLy aIL aspects of industriaL Life in the western wortd,
what was in the past just technoLogicaL  dependence in a few specia[ized
areasisnowthreateningtobecomeindustriatan@
plain and simp[e.
In these conditions the cuLturaI identity of Europe and eventuat[y
its  .
At a time when, on the one hand US and Japan are taking net.l initiatives
and increasing their investments (1) to improve their technotogica[, industriat
and commerciaI predominence, and on the other hand the emerging economies,
in Asia and the Americas, are taking over more and more of the traditionat
manufacturing activities,  .
The effects of the eLectronic revo[ution that is now taking place wiLt jgpggl
directLy on Europe'ffi  structure regardless of whettreil
it  has an active or passive role in it.
Changes offer new possibilities, but bring about atterations that are not
aLways without probLems: onLy those who can controI the determining factors
of the changes can hope to minimize the probLems. Europe must therefore
assume a positive ro[e to be master of its future.
Being first  in the tine of fire,  industry has been aHare of this for some
time and has tried, ofteh assisted by its  respective  governm€nts, to remedy
the situation.
ffiapaneseGovernmentisinvestingUS$5o0mi|"L.ionontheFifth
Generation  Computer programmep in the USA the [argest semiconducter  manufacturers
have formed the Semiconductor"Research  Cooperative to which theyplan to contri-




Measures taken so far, houever, have not been sufficient to reverse the
$#4,  and by and targe have onty managed to slow down the deteriorating
process. The situation threatens norl to get dramatica[[y  worse: our
batance of payments in IT products and services, stitL positive in 1975,
suffered a substantiaL deficit of US $ 5 bitl"ion in 1981 and this is said
to have doub[ed for 1982.
Industry sounds the atarm
Representatives of the Largest European companies active in the Information
Technology fieLd took the initiEtiG Jn approaching the Commission in order to
try to find a so[ution of a scaLe matching the probtem.
In earty 1983 they jointLy wrote to Vice-President Davignon depicting the
situation as foL[ows:
"The figures of market share, i.e.
of the worLd market and less than
Eur ean Indust commandinq  onL 107t
its  own enous market maKe
stark reading. Not onty s the situation in itself of great concern
Tfie-fow milfet share means that the voLume of sales and profit is
inadequate to provide the essentiaL investment needed to safeguard the future.
Even worse, aLL the indications are that the situation is deteriorating
rather than improving."
"The situation is not a new one but has been developing over a period of
years and many attempts have been made to reverse the trend. These inctude
such things as acquisition of foreign technoLogy and joint business ventures
with Japanese and American firms. t'lhitst these may ho[d short-term benefits
for those invo[ved, they cannot be considered as providirg a long-term
ansHer."
In any case their contribution !o the European  economy as a whote has been
sLightl in some cases the effect may have been adverse.
"NationaI champions" are not the answer: a ioint Euqopean effortis needgd
"Some of the nations, recognising the dangers, have instituted (or are
instituting) their own nationaI programmes - so far the impact has
not been great but it  is growing. The situation has, however, reached
such a state that even programmes on the scaLe of those now being
considered in some of the Larger tYlember States are unIikeLy in themseLves
to solve unaided the problem in Europe."
Confronted with such a situation the companies see merging of efforts at
Community LeveL as a fundamentaL etement of any remediaI action: "untess
a cooperative industriat programme of a sufficient magnitude can be
t  IT industrY cou[d disaPPear
in a few vears time."
The Commission shares this view and has formuLated a proposaL for the
promotion of a concrete programme of action
Long Lead-time  R&D at precompetitive  Levet, sufficientty upstream of the
product deveLopment phase, woutd appear a suitab[e domain for such
cooperative action, and one which coutd be started without deLay.-4-
The strategic objective of the current action uas agreed with jndustry
and trlember States to be I "the achfiiement of technotogicaL parity rith,
if  not superiority over, world competitors within 10 years".
ConsuLtation with industry and academia has enab[ed the Commission to
identify the technicaL objectives, define the methods for carrying out
the programme  and estimate the resources required.
The financiaL resources that, according to the estimates, would have to be
mobiLized for a first  phase of five years are some ttlECUS 1 500 of which the
Community  wouLd have to prov'ide 50% i.e.  750 ttlECUS.
To sustain the development of the technologies on vhich most of the European
high-added-vaLue transformation  economy is going to depend for its efficiency,
the proposed Community'intervention  may appear aLmost negLigeabLe given an overaLI
industriaL research expenditure in the sector in Europe of some 5 biLtion $ per year
and given the fact that the Largest American  companies active in the fi'eLd invest
every year, individuaLLy, some US $ 2 biLtion.
If  Community intervention is focussed on promoting work of every advancd nature,
hoblever, and if  a carefuLLy selective approach is taken, the Commission believes
that it  wiLL be adequate to stimulate strategic thinking, a growth of se[f-confidence
and the joint efforts that are required to stop the dectine and regenerate groHth.
The Commission is now propos'ing to Launch the first  five year phase of the ten
year R & D programme caL[ed ESPRIT: the European Strategic Programme for Research
and DeveIopment in Information  TechnoLogies.
The programme includes the coordination of R & D activities in IT in the ftlember
States and direct financill, contribution for cooperative R & D projects to be
executed within the Commun'ity.
$JlqUlIEI-i-!cg!e-e!d-!!evrss e!e!-:Pss!cgg!er-grer!h-r3!es,
IT is already a major industry in its own right, cdmparabl"e in size $  237 bi [l"ion
1982 annual saLes tortdwide) and vaLue added to the automobiLe  and steet industries.
As a manufacturing sector the IT indubtry has been one of the fastest growing
'industries  wonLd-wide in the Last decade, a decade which has seen generaL recession
otherwi se.
Grorth is expected to continue at about 8/. -  1OZ overatt untit 1990 by wh'ich date,
with an overalL turnover of some $ 500 biLlion (at 1980 prices), IT wiLL be one
of the worLd's Largest manufacturing sectors.
0ccupations concerned urith information*)"re  becoming the singLe most important
part of empLoyment. The US Buneau of statistics estimated that in 1980 nearty
501l of the empLoyed civiLian norkforce were in "Informgtion", and European figures
are simiLar. IT manufacturing alone employs 5% of the totaL Community work force, i.e. about 5 mi LIion persons.
The whole economy is SignifiCantty affected in its performance by IT although
not aLways directty:  aLtogether nearly two thirds of Community GNP is in one
hray or another infLuenced by IT. Less immediateLy inftuenced sectors Like
agricuLture  can aLso greatLy benefit from IT, for exampte, from sateLtite
observation  foLLowed by computer anaLysjs for agricutture production monitoring and
computation of optimal crop'Conditions.  By the end of the century there wiLL be
no significant aspect of the economy that wiLL not be affected by IT.
TeLecommunicationsr Office Automation and Factory Automation dLay a key roLe
since they provide cruciaL infrastructures for the whote economy.
*)th'is 
incLudes activities Like TV broadcasting  and the press that, atthough





FIVE KEY AREAS : DECISION EXPECTED IN AUTOHN
The particular focus of the programme is a function of two concLusions drawn
from the current trends in the development of IT : one is that more and more
people wi LL have to Learn how to use this technoLogyi the other is that the
technology itsel"f wjLt have to become easier to use and better integrated into
the entire pattern of our daiLy Lives-
ldvcnged-si gree!sg!reni  gg
This wiLL aim to deveLop smaLLer, more retiabLe and more powerfut circuit
technoLogy so that devices can perfortr more functions or operations than
thoseavaiLabLe today. Europe absorbs a fifth  of the wor[drs integrated circuit
market but produces onLy 6'1. Europe needs a design, manufacturing and test
capacity for very Large scate integrated (VLSI) circuits'
ldven ge9-t! !er.!e!te!-Pr gssssi.ne-!lI! )
This wiLL uncover new kinds of direct communications  between man and machine
- such as speech and pictures - with functions that rliLL resembLe human thought
processes Like association and inference rathen than just caLcuLation  and
storage of information.
9gl,!rere-!es!!e!esr
A new generation of sof tware is requi red f or AIP as r.letL as a modular f orm that
aLLow it  to be "re-usabLe" in other programmes for which the functions are required.
The mastery of these three technol"ogies  gives the key to any appLication and repre-
sents a fundamentaL facton of competitivity-
911i.ge-es!ese,!i.en
Aspects of inteLLigent interactions between man and machine such as integrated
,  image test speech communication, document creation "and distribution uliLL be
researched. Machine transLation is of particuLar importance at the Community
Level"  ,'
ggqsggeci.!!ssre!eg-qe!s!ss,!srils
Research for factory automation  use wiLL reLate to the architecture of integrated
systems, robot.ics among others. This wiLI need further deveLopments  in microeLectronics
and software.
The Commission expects a decision by the CounciL of f'linisters in October 1983.ilt0ntlll0t .llllllflilll0ll$Clll lUIII|EllllUllG .llll0Rillll[1] illltil dffill[t$||]|
m[p000ptilt0 iltilfl ltilr . ]iltil r' ilr0ritutoilr . ilr r0EuillilIrllt LI H lfr{fi Y
BruxeLLes, mai 1983
ESPRIT : tf',lE PERCEE  TECHNOLOGIQUE  P0UR qJE LES INDUSTRIELS
EUROPEENS RATTRAPENT  ET DEPASSENT  LEURS CONCURRENTS  JAPONAIS
ET AMERICAINS EN DIX ANS (I)
IALSMANIJENS  (iHUt'FE -  U*{EUNEF('HT'-T-E -  DIA.^trM  O UISJ T -  S(.^Jrc  W  MIE-NhI4E
Oi/4AAA  EKnPO:OnOr  TYrlOr - GRUPPO  DEL  PORTA\OCE - BUREAU  VAN DE WOORE^,O€RDER
KoMMISSIoNEN  FoR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - KOil/h/SSSIOII  DER EI.JROPAISCHEN  GEMEINSCHAFTEN
COvrrrarsSrON oF THE EUROpEAN COMML,NITIES  - Cofi/ttvilSs0l.l  DES CO{\4MUNAUTES  EUROPEENNES  - EnlrPonH  TCN EYPoTAKQNI Ko${oTHTQi'l
COMMTSSTONE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - CONIN4ISSIE  vAN DE EUFIOPESE  C.EMEENSCHAPPEN
Afin drassurer a lrindustrie europeenne du secteur des
technologies de I'information Ia place qui lui revient sur le
marche mondial, de sauver et de creer ainsi des millions
dtemplois dans la Communaute, la Commission europeenner  a
['initiative  du vice-President  DAVIGN0N,  a mis au point Le programme
ESPRIT (European Strategic Programme for Reeearch and
Development in Informabion Technology).
L'objectif essentiel de ce Programme mis au point apres de
longues consultations avec Ies industriels du secteur, les
universites et les administrations des Etats membres, est de
realiser une veritable percee technologique Pour permettre a
1'Europe de rattraper et meme de depasser, en dix ansr les
concurrents  americains et japonais.
Une premiere phase de cinq ans, debutant en 1984r devrait
disposer selon la Commission dtun apport financier global de
I,5 milliards d'Ecus, dont 750 millions d'Ecus a charge de Ia
Communaute, l'autre moitie devant etre supportee par
I'industrie. Cette veritable strategie de rattrapage doit servir
a freiner le processus de degradation  que ce secteur connait  en
Europe. Si rien ne se passe en effet Ia situation menace
drempirer de facon dramatique : Ia balance des paiements de la
Communaute  dans le domaine des produits et des serviees des
technologies de lrinformation, encore positive en 1975, a
enregistre un deficit de 5 milliards de dollars en l98I et
a double en 1982.
Le vaste programme de recherche vise par ESPRIT doit mettre
en place une nouve]le base technologique pour Ia prochaine
generation de produits et de systemes dans ce secteur des
lechnologies de I'information. Cette recherche se situe dans ce
que lron qualifie de phase I'precompetitiverr. Le programme
determine 5 champs draction majeurs. Trois drentre eux sont
consideres comme des rrpassages obligesrr pour que 1a strategie
reussisse : il  stagit
- de Ia microelectronique de pointe
- du traitement avance de I'information
- de Ia technologie du logiciel
Les deux autres terrains dtaction constituent  des
applications  specifiques  :
- la bureautique
- la fabrication  geree par informatique  (en usine)
(1) CoM (85) t>6-?-
Le constat : lrEurope inenacee de dependance industrielle
Huit sur dix ordinateurs  personnels vendus en Europe sont
importes des Etats-Unis I neuf sur dix magneboscopes vendus en
Europe viennent du Japon.
Les fabricanLs de circuits integres de souche europeenne
couvrent JO% de Leur marche national et assurenL 1l% de la
production mondiale, dont 1a moitie aux Etats-Unis par le biais
des filiales  de societes  europeennes.
Les fabricants europeens drordinateurs centraux ont tous,
sans exception, conclu des aecords avec des entreprises de pays
droutre-mer afin de tirer profit de I'avance technologique  de ces
derniers. Dans le domaine du traiLement electronique des
donnees, de la bureautique, de lrautomatisation  des usines, du
controle de processus et des telecommunications (ces secteurs
sont groupes sous le terme rrTechnologies de lrlnformation) par
rapport au nombre l-imite de creneaux dans lesquels ItEurope
realise des performances, la liste des secteurs dans lesquels
elle srefforce de rattraper son retard est tres longue.
Depuis la periode de reeonstruction de lfapres-guerre,
lrEurope a pris du retard dans 1e domaine des applications
industrielles de nombreuses technologies de pointe et notamment
de I'electronique. Etant donne I'influence qutexerce directement,
ou indirectement lrelectronique quasi sur tous les secteurs
industriels du monde occidental., ce qui nretait dans le passe
qu'une simple dependance technologique  dans quelques domaines
specifiques, menace maintenant de devenir purement et simplement
une reelle dependance industrielle 'et economique.
Dans ces condit,ions, Itidentite culturelle de I'Europe et
finalement son independance politique sont en jeu.
A un moment ou, drune part, les Etats-Unis et le Japon
prennent de nouvelles initiatives et accroissent leurs
investissements  (l)  en vue de renforcer leur domination
technologique, industrielle et commerciale,  et ou, dfautre part,
Ies nouvelles puissanees economiques qui se developpent en Asie
gt en Amerique reprennent de plus en plus de secteurs
traditionnels de ltindustrie manufaeturiere, I'Europe ne peut
plus se contenter de jouer le role dfobservateur.
Les effets de la revolution electronique,  auxquels  nous
sommes en train drassister, se feront sentir sur les structures
sociales et economiques  de I'Europe qurelle y joue un role
passif ou actif.
(l)  Par exemple, le gouvernement japonais investit 500 mlllions de $
US dans le programme relatif  aux ordinateurs de Ia einquieme generation;
aux Etats-Unis, les principaux fabricants de semi-conducteurs  ont
constitue 1a rrSemiconductor Researeh Cooperative" dans Ie cadre de
laquelle ils  envisagent de consacrer 25 a 15 millions de dollars par an
a la recherche pure..3-
Tout changement offre de nouvelles possibilites  mais
entraine aussi des mutations qui posent parfois des problemes  3
seuls ceux qui peuvent maitriser les facteurs du changement
peuvent espeDer minimiser les problemes. LrEurope doit donc
jouer wr role actif pour rester maitresse de 'son avenir.
Ltindustrie,  qui est la plus menacee a pris conscience  de
cette situation depuis un certain temps et srest efforcee dry
remedier, souvent avec lraide des gouvernements nationaux.
Cependantr les mesures prises jusqurici ntont pas ete
suffisantes pour renverser la tendance et, drune facon generale
,nfont reussi seulement quta freiner le processus de degradation.
La situation menace drempirer de facon dramatique : notre
balance des paiements dans le domaine des produits et des
services des TI, encore positive en I975t a enregistre un
deficit substantiel de 5 milliards de $ US en I981r defieit qui
devrait doubler en 1982.
Un cri dralarme des industriels
Les representants  des principales societes euroPeennes
sroccupant de technologies de lrinformation ont pris
Itinitiative  en contactant 1a Commission en vue de rechercher
une solution a la mesure du probleme.
Au debut de l98l ils  depeignaient la situation comme suit
dans une lettre adressee au Vice-President Davignon :
I'Les chiffres indiquant Ia position de 1'Europe sur le
marche, eui revelent que lrindustrie europeenne ne couvre gue
10H du marche mondial et moins de 4O% de son propre marche
interieur, sont extremement deco0rageants. Non seulement Ia
situation est inquietante par elle-meme  mais la faiblesse de la
position de 1'Europe sur le marche signifie que le volume des
ventes et des benefices nrest pas suffisant pour que puissent
etre realises les investissements  essentiels necessaires pour
garantir lfavenir. Pire encore, tout indique que bien loin de
srameliorer la situation va sraggraver.
Cette situation nrest pas nouvelle mais elle sraccentue
depuis plusieurs annees et de nombreux efforts ont ete accomplis
pour renverser la tendance. Mentionnons  en particulier
Itacqrisition de technologies etrangeres et Ia constitution
dtentreprises communes avec des societes japonaises et
americaines.  Bien que les interesses  puissent tirer profit de
ces initiatives a court terme on ne peut pas dire que la reponse
soit satisfaisante a long terme.
En tout cas leur contribution a lrensemble de lreconomie




Les rrchampions natir:naux'r ne suffisent pas :
il  faut un effort europeen
Certains paysr prenant conscience  du danger, ont etabli (ou
sont en train d'etablir) leurs proPres Programmes  nationaux;
jusqutici, ces programmes ntont pas eu beaucoup dtimpact mais
leur importance s'accroit. Cependant, Ia situation a atteint un
stade ou meme des programmes de Itampleur envisagee par certaina
grands Etats membres ne permettront pas a eux seuls de resQudre
ies problemes  auxquels 1'Europe se trouve confronteerr. (fin de citation)
Dans ces conditions, Ies entreprises voient un remede
possible dans la concentration des efforts au niveau
communautaire:
rra moins de realiser en cooperation  un programme industriel
drune ampleur suffisant.e, la plus grande partie sinon la
totalite de I'indust,rie acteulle des TI disparaitra en quelquee
anneesfr.
La Commission partage ce point de vue et a elabore une
proposition concernant le lancement dtun programme draction
concret.
La R & D a long terme au niveau precompetitifr suffisamment
en amont de la phase de developpement du produit, serait un
secteur qui se preterait a une action en cooperation et les
travaux pourraient etre entames sans retard.
Pour ltinstant, tr'objectif strategique de I'action a ete
fixe en commun par f industrie et'les Etats membres: il  sragit
dans les dix prochaines annees de rejoindre, sinon de depassQtl
dans le domaine technologique les concuuents mondiaux. Des
consultations  avec Itindustrie et les universites ont permis a
la Commission d'identifier les objectifs techniques, de definir
les modalites drexecution du programme et de proceder a
Itestimation des ressources necessaires.
Dtapres les estimations, les credits necessaires Pour une
premiere phase de cinq ans atteindront environ 1.500 MECUS dont
50%, soit 750 MECUS a la charge de la Communaute.
Ltintervention communautaire proposee pour developper des
technologies  dont depend 1'efficacite  de Ia plupart des
indr.rstries europeennes de transformation  a haute valeur ajoutee
peut paraitre negligeable compte tenu du montant global des
depenses de recherche  de Itindustrie  europeenne dans ee secteurt
soit 5 milliards de $ US par an, et etant donne le fait  que les
principales  entreprises americaines travaillant, dans ce domaine
investissent individuellement  chaque annee pres de 2 milU.ards
de $ US. Cependant, la Commission pense qu'il conviendrait
drencoutager la reflexion strategique,  dfaccroitre la confiance
qt dtintensifier les efforts communs pour stopper le declin et
relancer la croissance"-5-
La Commission propose donc de mettre en oeuvre la premiere
phase de einq ans du programme de R & D intitule ESPRIT
(programme strategique europeen de recherche et de developpement
relatif  aux technologies de I'information)  dont Ia duree prevue
est de 10 ans. Le programme prevoit Ia coordination des
activites de R & D dans Ie domaine des TI dans les differents
Etats Membres et un soutien financier direct des projets de
R & D menes en cooperation dans la Communaute.
Le secteur des TI par les chiffres :
des taux de croissance  spectaculaires
Ce secteur constitue deja une industrie essentielle,
comparable par ses dimensions et par la valeur ajoutee aux
industries de lrautomobile et de lracier. I1 a represente, en
1982, un chiffre de ventes mondial de 277 milliards de dollars.
En tant que seeteur de fabrication, cette industrie a connu lrun
des taux de croissance  mondiaux les plus rapides au cours de Ia
derniere decennie, qui a ete marquee par ailleurs par une
recession generale.
Cette croissance devrait se poursuivre a un rythme drenviron
I a I0 % jusquren 19901 a cette date, avec un chiffre draffaires
general drenviron 500 milliards de dollars (en prix 1980), cette
industrie constituera lrun des plus grands secteurs de
fabrication du monde.
Le marche communautaire des techniques de Itinformation
cmstitue 34% du marche mondial; la part occupee par les firmes
de techniques de lrinformation installees dans Ia Communaute est
toutefois infiniment plus basse, et leur representation  sur les
plus grands marches est negligeabl'e.
Lremploi dans le secteur de lfinformation tend a devenir le
seeteur dremploi le plus important. LrOffiee de statistique des
Etats-Unis a estime quren 1980, pres de 50% de 1a main d'oeuvre
civile etait employee dans le secteur de lrinformation, et les
chiffres europeens sont identiques.  Le seul secteur de la
fabrication dans les techniques de lfinformation emploie 5% du
total de Ia main droeuvre de la Communaute, soit environ 5
millions de personnes.
Les performances de Itensemble de lteeonomie sont
cqnsiderablement influencees par la technologie de
I'information, mais pas toujours de facon aussi directe :
pres de 70% du PNB de la Communaute  est influence d'une facon ou
dtune autre par la technologie de lrinformation. Les secteurs
inrnediats tels que lragriculture peuvent egalement tirer  un
grand profit de 1'observation  par satellite, suivie par
lranalyse des donnees par ordinateur, et du controle automatique
des conditions de traitel  compte Lenu des dimensions du seiteur
agricole, meme un effet reduit prend une importance
uonsiderable. 0n peut prevoir sans risque drerreur que
vers Ia fin du siecle, aucun secteur important de lreconomie
ntechappera a ltinfluence de Ia technologie de Irinformation.
Les telecommunications, lrautomatisation des bureaux et des
usines jouent un role essenLieL, etant donne qutelles
fournissent une infrastructure essentielle a lrensemble de
I teconomie.-6-
CINQ CHAMPS D'ACTION PRIORITAtrRES  :
DECISION  ATTENUJE  POUR L 'AUTOMNE  1983
Le programme  met essentiellement lraccent sur le role de
deux facteurs principaux que Iron peut deduire des tendances
actuelles perceptibles dans le developpement des techniques de
lrinformation : lrun de ces facteurs, ctest que le nombre de
personnes qui devront apprendre comment se servir de cette
technologie ne cessera dtaugmenter; lrautre, crest que }a
t.echnologie elle-meme devra devenir de plus en plus facile a
utiliser et de mieux en mieux integree au schema globa1 de notre
vie quotidienne.
La microelectronique de pointe
I1 stagira ici  de developper une meilleure technologie  des
circuits (plus petits, plus puissants, plus fiables), pour
permettre aux ensembles dravoir une plus grande capacite ou de
remplir plus de fonctions. Si lrEurope absorbe un cinquieme du
marche mondial des circuits integres, elle nren produit que 6%.
Elle a besoin drune unite de conception, de production et de
controle pour circuits a tres haut niveau d'integration (VLSI).
Le traitement avance de lrinformation
II  va reveler de nouveaux  modes de communication  directe
entre frhomme et la machine - comme Ia parole et les images -t
avec des fonctions gui rappelleront les processus de pensee
humaine.
La technologie du logiciel
Le traitement avanee de I'information reclame un logiciel de
nouvelle generation.
La naitrise de ces trois technologies qui constituent des
npassages obligestt ouvre la voie a toutes les applications  et
rupresenLe un facteur fondamental de competitivite.
La bureautique
La recherche srat,tachera plus particulierement a certains
aspects des interactions intelligentes entre lrhomme et Ia
machine, comme la communication  integrant image et paroler et la
creation et la distribution de documents. Est-il besoin dd
souligner I'importance  particuliere de la traduction par
machines pour Ia Communaute?
La fabrication  geree par informatique
La recherche dirigee vers lfautomation  en usine aura trait  a
Itarchitecture des systemes integres, a la robotique notanment.
Ceci necessitera de nouveaux  developpements  en microelectronique
et en logiciel.
La Commission attend une decision du Conseil des l'linistres
des Dix en octobre prochain.